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A 67-year-old man was admitted with a chief complaint of dyspnea. Computed tomography (CT)
revealed a left renal tumor, 12 cm in diameter, with tumor thrombus in the left renal vein, multiple lung
metastases, right pleural effusion, and para-aortic lymph node metastases. Because of poor condition in
respiratory status, nephrectomy was considered to be impossible and the patient was administered 6×106 IU
of interferon-alpha daily. Then, 6×106 IU was also administered three times a week. At 14 months after
interferon-alpha therapy, CT scan showed complete remission of lung, pleura metastases and right pleural
effusion, and the left renal tumor was markedly reduced in size. Because of improvement of general
condition, nephrectomy of the left kidney was performed. Twenty-seven months after the start of
interferon-alpha therapy, the patient is alive without evidence of disease.
(Hinyokika Kiyo 57 : 243-246, 2011)


















現症 : 身長 167 cm，体重 74 kg．
血圧 147/88 mmHg，体温 37.3°C，腹部は平坦，
軟，腫瘤は触知しなかった．呼吸状態不良であり，
performance status (PS) は 3であった．
血液・尿検査所見 : 血液検査所見では，RBC 354
万/mm3，Hb 11.3 g/dl，Ht 34.0％と軽度の貧血を認
めた．また Cre 1.4 mg/dl と上昇を認めた．LDH は
188 IU/l と正常，補正 Ca 値も 9.2 mg/dl と正常で
あった．赤沈 1 時間値 71 mm，CRP 4.5 mg/dl，α-2
グロブリン14.4％と上昇を認めた．尿検査所見は正常
であった．
画像検査所見 : CT では，左腎に長径 12 cm の腫瘍
および腎静脈内腫瘍血栓 (Fig. 1A），大動脈周囲リン
パ節転移，右胸膜転移，右胸水および肺転移 (Fig.







院後は IFN-α 600万単位を週 3回投与した．
IFN-α 投与後 4 カ月で CRP は陰性化した．IFN-α
投与後 7 カ月の画像では，左腎腫瘍は最大径 12 cm
から 7 cm へと縮小し，左腎静脈内腫瘍血栓も画像上





Fig. 1. CT scan before (A) and 14 months after treatment (B). A : CT scan revealed left renal tumor (↓) and tumor
thrombus of left renal vein (▽). B : CT scan revealed a reduction of renal tumor (↓) and tumor thrombus





Fig. 2. CT scan before (A) and 14 months after treatment (B). A : CT scan revealed metastases of pleura and right
pleural effusion (↓) before IFN-α therapy. B : CT scan revealed disappearance of metastases of pleura and











離の際の出血が多く，出血量は 4,215 ml であった．
摘出標本の病理組織学的所見 : Renal cell carcinoma，
clear cell carcinoma，G2，INF-α，v (−），pT1b，pN0
で 高度の出血，壊死を認めた．静脈内腫瘍血栓は認
めなかった (Fig. 3）．
術後経過 : 術後 IFN-α 600万単位の週 2回投与を再
開し，INF-α 投与開始から27カ月の現在，CT にて再
泌57,05,03-3
Fig. 3. Pathological ﬁndings of left renal tumor.
Pathological examination showed renal cell
carcinoma, clear cell carcinoma, G2, INFα,
v (−), pT1b.


























Ito らは，STAT3 の 5′末端領域に存在する SNP の













性を検討した randomized controlled trial としては，
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